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Effects of Sedation Produced by the Association of Midazolam 
and Ketamine S(+) on Encephalographic Variables
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Summary: Nunes RR, Cavalcante SL, Franco SB – Effects of Sedation Produced by the Association of Midazolam and Ketamine S(+) on Ence-
phalographic Variables.
Background and objectives: Ketamine S(+) is important in pain modulation in surgical patients. The objective of the present study was to eva-
luate the relationship between the levels of sedation produced by low doses of ketamine S(+), as well as encephalographic variables: BIS, SEF 
95%, pEMG, suppression rate, and presence of burst-suppression.
Methods: Thirty patients of both sexes, aged 25-50 years, were randomized into three groups. Group G1 (10) received intravenous ketamine 
S(+) 0.050 mg,kg-1; group G2 (10) intravenous ketamine S(+) 0.125 mg.kg-1; and group G3 (10) intravenous ketamine S(+) 0.250 mg.kg-1. All 
patients received 0.08 mg.kg-1 of intravenous midazolam 10 minutes before administration of ketamine S(+). In each group, two moments were 
evaluated: M1, before ketamine S(+) administration; and M2, after ketamine S(+) administration. Sedation levels and encephalographic variables: 
BIS, SEF 95%, pEMG, suppression rate, and the presence of burst-suppression were evaluated in all patients before and after ketamine S(+) 
administration. ANOVA was used for repeated measurements and the p-value was adjusted for multiple comparisons by Tukey’s test.
Results: A decrease in alertness-sedation scale scores was observed in all three groups in moment M2. Electroencephalographic variables sho-
wed significant variation in all three groups when moments M1 and M2 were compared, both in pEMG and BIS (p < 0.05).
Conclusions: Sedation levels showed significant correlation with the increase in ketamine S(+) dosage. However, increased BIS levels may have 
reflected increased pEMG induced by ketamine S(+).
Keywords: Ketamine; Deep Sedation; Conscious Sedation; Electroencephalography.
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INTRODUCTION
The bispectral index (BIS) is a processed signal derived from 
multiple bispectral analysis of the electroencephalogram, 
which is validated for use with most inhalational and intra-
venous agents 1. This technique decomposes the electroen-
cephalogram (EEG) and quantifies the level of synchronization 
signal involving two parameters  (amplitude and frequency), 
resulting in a more complete description of the EEG complex. 
Although it has an important role in intraoperative and post-
operative pain modulation, as well as in treatment of chronic 
nociceptive phenomena, an important aspect in current man-
agement of surgical and oncologic patients 2, ketamine S(+) 
has no validated correlation with BIS variations.
The anesthetic agents, barbiturates, propofol, etomidate, 
and benzodiazepines produce a dose-dependent decrease in 
cerebral blood flow and cerebral metabolic rate – effects well-
correlated with BIS 3. The objective of the present study was 
to evaluate the relationship between the sedation produced by 
the association of midazolam and low doses of ketamine S(+), 
as well as electroencephalographic variables: BIS, electro-
myographic potency (pEMG), spectral analysis (SEF 95%), 
suppression rate, and presence of burst-suppression.
METHODS
After approval by the Institutional Ethics Committee and sign-
ing of the informed consent, 30 adult patients of both sexes, 
ages ranging from 25 to 50 years, physical status ASA I, body 
mass index between 21 and 26 kg.m-2, scheduled for elect-
ive surgeries regardless of the size of surgery, undergoing 
unilateral upper limb block from July to August 2009 were 
included in this study. Patients on drugs that affect electro-
encephalographic activity were excluded. Patients were elec-
tronically randomly and non-blindly allocated into three groups. 
Group G1 (10 patients) received 0.050 mg.kg-1 of ketamine 
S(+); group G2 (10 patients) received 0.125 mg.kg-1 of ket-
amine S(+); and group G3 (10 patients) received 0.250 mg.kg-1 
of ketamine S(+). In all groups ketamine S(+) was adminis-
tered intravenously over 20 seconds in the operating room be-
fore brachial plexus blockade. All patients received 0.08 mg.kg-1 
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of intravenous midazolam 10 minutes before ketamine S(+) 
administration. The level of sedation was evaluated before 
ketamine S(+) administration (M1) and two minutes after ket-
amine S(+) administration (M2), using the following  alertness-
sedation scale (Figure 1) 4:
5 –  Immediate response when called by his/her name. 
Normal speech, normal facial expression, and eyes 
opened without drooping eyelids;
4 –  Lethargic response when called by his/her name, 
slow speech, relaxed facial expression, and cloudy 
eyes or with discrete facial expression;
3 –  Respond only when called loudly or repeated times 
by his/her name. Speech with indistinct pronunciation, 
unintelligible, relaxed facial expression, and cloudy 
eyes with ptosis;
2 –  Respond only to tactile stimuli, speech with few com-
prehensible words;
1 –  No response to tactile stimuli.
Oxygen, 1 L.min-1, was administered to all patients via nasal 
catheter. Processed electroencephalogram (EEG) was used 
to continuously monitor nervous system electric activity, using 
a BIS A-2000 monitor, version XP®, with electrodes placed in 
a unilateral bipolar montage: FPz (reference electrode 1), FP1 
(virtual earth electrode 2), AF7 (electromyographic component 
for generation of BIS signal –  electrode 4), and FT9 (non-EMG 
component for generation of BIS signal – electrode 3) 5; an au-
tomated impedance test was performed and the function was 
considered adequate after each electrode tested presented 
impedance below 7.5 kΩ.
The following electroencephalographic parameters were 
recorded: BIS (bispectral index), spectral wedge frequency 
95% (SEF 95%), electromyographic potency (pEMG), and 
burst-suppression ratio. Variables such as non-invasive blood 
pressure, heart rate, and peripheral O2 saturation of all pa-
tients at moments M1 and M2 were recorded. Electroenceph-
alographic data were analyzed using ANOVA for repeated 
measurements and the value of p was adjusted for multiple 
comparisons by Tukey’s test, considering p-values below 5% 
significant. Spearman’s rank coefficient correlation (rs) was 
used to determine the correction between pEMG and levels of 
alertness-sedation.
RESULTS
Sedation levels (alertness-sedation scale), (median) and elec-
troencephalographic variables (mean and standard deviation) 







Figure 1 – Sensor with Four Electrodes.
Figure 2 –Mean BIS per Group.
* p < 0.05 in G1, G2, and G3, comparing M1 and M2 in intragroup 
analysis.













Table I – Sedation Levels and Electroencephalographic 
Variables (mean ± SD) before and after Injection of Ketamine 
S(+)
G1 (n = 10) G2 (n = 10) G3 (n = 10)
OAA/S
  M1 4 4 4
  M2 3 2 1
BIS
  M1 88.3 ± 1.42 87.2 ± 1.81 86.8 ± 2.53
  M2 95.2 ± 1.99* 94.7 ± 2.31* 94.3 ± 1.34*
SEF 95%
  M1 25.8 ± 2.20 25.3 ± 2.50 24.6 ± 2.27
  M2 26.1 ± 2.13 25.2 ± 2.39 25.8 ± 2.20
pEMG
  M1 35.3 ± 2.36 35.1 ± 2.13 34.9 ± 1.10
  M2 41.3 ± 1.06*,** 46.2 ± 1.14*,** 52.5 ± 1.84*,**
OAA/S: sedation levels; G1: 0.050 mg.kg-1; G2: 0.125 mg.kg-1; G3: 0.250 mg.
kg-1; *p < 0.05, comparing with values before ketamine S(+) administration – 
BIS and intragroup p EMG analysis; **p < 0.05, comparing values in different 
moments; M2
 
– intergroup pEMG analysis.
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Results demonstrated a dose-dependent reduction in alert-
ness-sedation scores in all groups after ketamine S(+) admin-
istration – p < 0.005, when compared to intragroup moments 
(G1, G2, and G3) – before and after ketamine S(+). In the in-
tergroup assessment, statistically significant differences were 
observed only in moment M2 in all groups. However, BIS val-
ues, which remained below 90 (mean) before ketamine S(+) 
administration increased above 90 (mean) in each group in 
M2, but statistically significant intergroup differences were not 
observed.
There were no variations in amplitude representing a sup-
pression ratio different from zero or presence of any burst-
suppression episodes. Analysis of electromyographic potency 
demonstrated negative correlation in all groups when comp-
ared with variations in level of alertness-sedation (rs < 0). 
Significant increases in electromyographic frequency were 
seen with increasing doses of ketamine S(+) in all groups 
(p < 0.05).
The values of systolic and diastolic blood pressure, heart 
rate, and peripheral O2 saturation showed no clinically signifi-
cant variations.
DISCUSSION
Processed electroencephalographic analysis is a useful meth-
od to identify abnormal cerebral function, consciousness, un-
conscious, sleep, and coma, which can be readily identified 
by the EEG. The Bispectral Index (BIS), which results from 
digital processing of the electroencephalogram, has been 
used to monitor appropriate anesthesia of anesthetic agents 
that activate or increase the activity of gamma-aminobutyric 
acid type A receptors (GABA-A). However, prior reports have 
suggested that ketamine has negligible effects on these recep-
tors, emphasizing its action on n-methyl-d-aspartate receptors 
(NMDA). Activation of NMDA receptors increases norepi-
nephrine release more than acetylcholine, while in GABA-A 
receptors there is a predominance of acetylcholine, but both 
neurotransmitters are known as substances that promote 
alertness. There is also the hypothesis that anesthetics act on 
these wake-promoting neurons and that general anesthesia 
results not only from the inhibition but also the over-excitation 
of neurons. Therefore, there is the hypothesis that ketamine, 
a NMDA-type anesthetic agent, may induce anesthesia by 
cent ral over-excitation 1,6. Ketamine alone does not reduce 
BIS values even when patients are unconscious. Hirota et al. 7 
demonstrated that additional administration of ketamine 
(0.4 mg.kg-1 per hour for 20 minutes) increases BIS from 
44.1 ± 0.7 to 58.6 ± 1.4 during total intravenous anesthesia 
with propofol and fentanyl. However, there are no studies cor-
relating the electromyographic potency and BIS values after 
the use of ketamine. In the present study, a negative linear 
correlation between the alertness-sedation scale and ket-
amine S(+) administration was observed. There was no cor-
relation between BIS values and sedation after ketamine S(+) 
administration (Table I). There was no significant difference 
in the intragroup analysis of variables SEF 95%. Ketamine in-
duces a cataleptic state that is accompanied by nistagmus, 
pupillary dilation, salivation, tearing, spontaneous movements 
of the limbs, and increased in global muscular tonus 8, which 
could increase facial electromyographic activity resulting in an 
increase in BIS since facial electromyography is incorporated 
to the algorithm of this index by using a specific electrode in 
the AF7 position. To conclude, this study demonstrated that 
the levels of sedation after the administration of low doses of 
ketamine S(+) correlate with variations in potency of electro-
myographic activity (elevations), therefore elevating the BIS 
values, as it incorporates such activity in its algorithm. This 
study may represent a new perspective in the analysis of elec-
troencephalographic activity with the use of ketamine to main-
tain control of electromyographic bursts of facial musculature.
Figure 3 – Mean pEMG (dB) per Group. 
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INTRODUÇÃO
O índice bispectral (BIS) é um sinal processado e derivado de 
múltiplas análises bispectrais do eletroencefalograma, sendo 
validado para utilização com a maioria tanto de agentes ina-
latórios quanto venosos 1. Essa técnica decompõe o eletro-
encefalograma e quantifica o nível de sincronização do sinal, 
associando outros dois parâmetros: amplitude e frequência, 
o que resulta em uma descrição mais completa do complexo 
eletroencefalográfico. A cetamina S(+), apesar de desem-
penhar importante papel na modulação da dor no intraope-
ratório, pós-operatório e na terapêutica de fenômenos noci-
ceptivos de natureza crônica, aspecto importante na conduta 
atual em pacientes cirúrgicos e oncológicos 2, não apresenta 
correlação validada com as variações no BIS.
Os agentes anestésicos barbituratos, propofol, etomidato e 
benzodiazepínicos produzem uma redução dose-dependente 
no fluxo sanguíneo cerebral e na taxa de metabolismo cere-
bral – efeitos bem correlacionados com o BIS 3 . O objetivo 
deste estudo foi avaliar a relação entre a sedação produzida 
pela associação de midazolam e baixas doses de cetamina 
S(+), bem como as variáveis eletroencefalográficas: BIS, po-
tência eletromiográfica (pEMG), análise espectral (SEF 95%), 
taxa de supressão e presença de surto-supressão.
MÉTODO
Após aprovação pelo Comitê de Ética da Instituição e obten-
ção de consentimento livre e esclarecido, participaram do es-
tudo 30 pacientes adultos, de ambos os sexos, com idades 
variando de 25 a 50 anos, estado físico ASA I, índice de mas-
sa corpórea entre 21 e 26 kg.m-2, programados para opera-
ções eletivas, independentemente do porte cirúrgico, subme-
tidos a bloqueio regional unilateral de membros superiores, 
no período de julho a agosto de 2009. Foram excluídos do 
Efeitos da Sedação Produzida pela Associação Midazolam e 
Cetamina S(+) sobre as Variáveis Eletroencefalográficas
Rogean Rodrigues Nunes, TSA 1, Sara Lúcia Cavalcante, TSA 2 ,Suyane Benevides Franco 3
Resumo: Nunes RR, Cavalcante SL, Franco SB –  Efeitos da Sedação Produzida pela Associação Midazolam e Cetamina S(+) sobre as Variá-
veis Eletroencefalográficas.
Justificativa e objetivos: A cetamina S(+) é importante na modulação da dor em pacientes cirúrgicos. Este trabalho teve por objetivo avaliar a 
relação entre os níveis de sedação produzidos por baixas doses de cetamina S(+), bem como as variáveis do EEG: BIS, SEF 95%, pEMG, taxa 
de supressão e presença de surto-supressão. 
Método: Trinta pacientes, de ambos os sexos, faixa etária entre 25 e 50 anos, foram distribuídos aleatoriamente em três grupos. O grupo G1 (10) 
recebeu cetamina S(+) - 0,050 mg.kg-1; o grupo G2 (10), cetamina S(+) – 0,125 mg.kg-1 e o grupo G3(10), cetamina S(+) – 0,250 mg.kg-1; em 
todos os grupos, a cetamina S(+) foi administrada por via venosa. Todos os pacientes receberam 0,08 mg.kg-1 de midazolam por via venosa 10 
minutos antes da administração de cetamina S(+). Em cada grupo, avaliaram-se dois momentos: M1, antes da administração da cetamina S(+); 
e M2, após a administração da cetamina S(+). Nos três grupos, foram avaliados os níveis de sedação e as variáveis do EEG: BIS, SEF 95%, 
pEMG, taxa de supressão e presença de surto-supressão, antes e após a injeção de cetamina S(+). Utilizou-se ANOVA para medidas repetidas 
e valor de p ajustado para comparações múltiplas pelo teste de Tukey. 
Resultados: Houve diminuição nos escores da escala de alerta sedação nos três grupos nos momentos M2. As variáveis do EEG mostraram 
variação significante nos três grupos, comparando-se os momentos M1 e M2 tanto na pEMG como no BIS (p < 0,05). 
Conclusões: Os níveis de sedação correlacionam-se, de maneira significativa, com o aumento da dose de cetamina S(+). Entretanto, os valores 
elevados do BIS podem ter refletido aumento da pEMG induzida pela cetamina S(+).
Unitermos: ANALGESICOS: Cetamina; MONITORAÇÃO: índice bispectral; SEDACAO: profunda; TÉCNICAS DE MEDIÇÃO: eletroencefalografia.
 [Rev Bras Anestesiol 2011;61(3): 304-310] ©Elsevier Editora Ltda.  
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protocolo pacientes em uso de medicamentos que, reconhe-
cidamente, afetam a atividade eletroencefalográfica. Os pa-
cientes foram alocados eletronicamente de modo aleatório, 
não encobertos, em três grupos. No grupo G1 (10 pacientes), 
receberam cetamina S(+) na dose de 0,050 mg.kg-1; no gru-
po G2 (10 pacientes), receberam cetamina S(+) na dose de 
0,125 mg.kg-1; e, no G3 (10 pacientes), receberam cetamina 
S(+) na dose de 0,250 mg.kg-1. Em todos os grupos, a cetami-
na S(+) foi administrada por via venosa na sala de operação, 
durante um intervalo de 20 segundos, antes da realização do 
bloqueio do plexo braquial. Todos os pacientes receberam, 
por via venosa, na sala de operação, 0,08 mg.kg-1 de mida-
zolam 10 minutos antes da injeção de cetamina S(+). O nível 
de sedação foi avaliado antes da administração da cetamina 
S(+) - (M1) e  dois minutos após o término da administração 
da cetamina S(+) (M2), utilizando-se a seguinte escala de 
alerta-sedação (Figura 1) 4: 
5 –  Resposta imediata quando chamado pelo nome. 
Fala normal, expressão facial normal e olhos abertos 
sem queda das pálpebras; 
4 –  Resposta letárgica quando chamado pelo nome, fala 
lenta, expressão facial relaxada e olhos embaçados 
ou com discreta expressão facial; 
3 –  Resposta apenas quando solicitado pelo nome em 
voz alta ou repetidas vezes. Fala com pronúncia 
indistinta, ininteligível, expressão facial relaxada e 
olhos embaçados com ptose; 
2 –  Resposta apenas a estímulos táteis, fala com pou-
cas palavras compreensíveis;
1 –  Não responde a estímulos táteis. 
Em todos os pacientes, utilizou-se cateter nasal com fluxo 
de O2 de 1 L.min-1. O eletroencefalograma (EEG) processado 
foi utilizado para monitorar continuamente a atividade elétrica 
do sistema nervoso, usando-se um monitor BIS A-2000, ver-
são XP®, com eletrodos posicionados em uma montagem bi-
polar unilateral: FPz (referência-eletrodo 1), FP1 (terra virtual-
eletrodo 2), AF7 (componente eletromiográfico para geração 
do sinal do BIS-eletrodo 4) e FT9 (componente não eletro-
miográfico para geração do sinal do BIS-eletrodo 3) 5, sendo 
realizado teste de impedância automático e funcionamento 
considerado adequado após cada eletrodo testado apresen-
tar impedância abaixo de 7,5 kΩ.
Os seguintes parâmetros eletroencefalográficos foram 
anotados: BIS (índice bispectral), frequência de borda es-
pectral 95% (SEF 95%), potência eletromiográfica (pEMG) e 
taxa de supressão de surtos. Variáveis como pressão arterial 
não invasiva, frequência cardíaca e saturação periférica de 
O2 foram anotadas em todos os pacientes nos momentos M1 
e M2. Os dados eletroencefalográficos obtidos foram anali-
sados, usando-se ANOVA para medidas repetidas e valor de 
p ajustado para comparações múltiplas pelo teste de Tukey, 
considerando-se significativo um valor de p inferior a 5%. 
Recorreu-se, também, à análise do coeficiente de correlação 
de classes de Spearman (rs) para determinar a correção entre 
pEMG e os níveis de alerta sedação. 
RESULTADOS
Os valores dos níveis de sedação (escala de alerta sedação), 
(mediana), e das variáveis eletroencefalográficas (média e 
desvio padrão) antes e depois da administração da cetamina 
S(+) estão listados na Tabela I.
Os resultados evidenciaram diminuição dose-dependente 
nos escores da escala de alerta sedação em todos os grupos, 






Figura 1 – Sensor com Quatro Eletrodos.
Tabela I – Níveis de Sedação (OAA/S) e Variáveis 
Eletroencefalográficas (média ± DP) antes e após Injeção 
de Cetamina S(+)
G1 (n = 10) G2 (n = 10) G3 (n = 10)
OAA/S
  M1 4 4 4
  M2 3 2 1
BIS
  M1 88,3 ± 1,42 87,2 ± 1,81 86,8 ± 2,53
  M2 95,2 ± 1,99* 94,7 ± 2,31* 94,3 ± 1,34*
SEF 95%
  M1 25,8 ± 2,20 25,3 ± 2,50 24,6 ± 2,27
  M2 26,1 ± 2,13 25,2 ± 2,39 25,8 ± 2,20
pEMG
  M1 35,3 ± 2,36 35,1 ± 2,13 34,9 ± 1,10
  M2 41,3 ± 1,06*,** 46,2 ± 1,14*,** 52,5 ± 1,84*,**
G1: 0,050 mg.kg-1; G2: 0,125 mg.kg-1; G3: 0,250 mg.kg-1; *p < 0,05, comparan-
do-se com os valores antes da administração da cetamina S(+) – análise do 
BIS e pEMG intragrupo; ** p < 0,05, comparando-se os valores nos momentos; 
M2: Análise da pEMG intergrupos.
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mentos intragrupos (G1, G2 e G3) – antes e após a cetamina 
S(+). Na avaliação intergrupo, apenas no M2 observaram-se 
diferenças estatísticas significativas em todos os grupos. En-
tretanto, os valores de BIS, os quais se mantiveram abaixo de 
90 (média) antes da administração da cetamina S(+), eleva-
ram-se a valores acima de 90 (média) em todos os grupos em 
M2,
 
não apresentando, contudo, diferenças estatisticamente 
relevantes entre os grupos nesse momento.
Não se observaram variações nas amplitudes que repre-
sentassem taxa de supressão diferente de zero, nem pre-
sença de qualquer episódio de surto-supressão. A análise da 
potência eletromiográfica mostrou correlação negativa, em 
todos os grupos, comparando-se com as variações do nível 
de alerta sedação (rs < 0). Observaram-se elevações signifi-
cativas na potência eletromiográfica com o aumento das do-
ses de cetamina S(+) em todos os grupos (p < 0,05).
Os valores das pressões arteriais sistólica e diastólica, fre-
quência cardíaca e saturação periférica de O2 não apresenta-
ram variações clinicamente significativas. 
DISCUSSÃO 
Análise eletroencefalográfica processada é um método útil 
para se identificarem função anormal cerebral, consciência, 
inconsciência, sono e coma, os quais podem ser prontamen-
te identificados pelo EEG. O Índice Bispectral (BIS), que re-
sulta do processamento digital do eletroencefalograma, tem 
sido utilizado como monitor de adequação anestésica frente 
aos agentes anestésicos que ativam ou aumentam a ativida-
de dos receptores tipo A ácido gamaminobutírico (GABA-A). 
Relatos prévios sugerem, entretanto, que a cetamina tem 
efeitos negligenciáveis sobre esses receptores, ressaltando 
sua ação sobre receptores n-metil-d-aspartato (NMDA). A 
ativação dos receptores tipo NMDA aumenta mais a libera-
ção de norepinefrina do que acetilcolina, enquanto nos tipos 
GABA-A há maior predominância de acetilcolina, porém am-
bos os neurotransmissores são conhecidos como substân-
cias promotoras da vigília. Há também uma hipótese de que 
os agentes anestésicos ajam sobre esses neurônios promo-
tores da vigília e que a anestesia geral resulte não só da 
inibição, mas também  da  superexcitação desses neurônios. 
Há, portanto, a hipótese de que a cetamina, agente anestési-
co tipo NMDA, possa produzir anestesia por superexcitação 
central 1,6. Cetamina, isoladamente, não reduz os valores do 
BIS mesmo quando os pacientes estão inconscientes. Hirota 
e col. 7 mostraram que a administração adicional de cetami-
na (0,4 mg.kg-1 por hora por 20 minutos) aumenta o BIS de 
44,1 ± 0,7 para 58,6 ± 1,4 durante anestesia venosa total com 
propofol e fentanil. Contudo, não se encontraram trabalhos 
que relacionem potência eletromiográfica e valores de BIS 
após a utilização de cetamina. Neste estudo, observou-se a 
correlação linear negativa entre a escala de alerta sedação 
e a administração de cetamina S(+). Não houve correlação 
entre o valor do BIS e os níveis de sedação após utiliza-
ção da cetamina S(+) (Tabela I). Não se observou diferença 
significativa na análise intragrupo das variáveis SEF 95%. A 
cetamina induz a um estado cataléptico que é acompanhado 
de nistagmo, dilatação pupilar, salivação, lacrimejamento, 
movimento espontâneo dos membros e aumento global do 
tônus muscular 8, o que poderia aumentar a atividade ele-
tromiográfica facial, resultando em aumento dos valores do 
BIS, já que a eletromiografia facial está incorporada ao al-
goritmo desse índice, sendo utilizado um eletrodo específi-
co que está posicionado em AF7. Em conclusão, o estudo 
evidenciou que os níveis de sedação após a administração 
de baixas doses de cetamina S(+) correlacionam-se com as 
variações na potência da atividade eletromiográfica (eleva-
ções), proporcionando, assim, elevação nos valores do BIS, 
já que este incorpora tal atividade em seu algoritmo. Este 
estudo poderá representar uma nova perspectiva para a 
análise da atividade eletroencefalográfica frente à utilização 
da cetamina, mantendo-se o controle dos surtos eletromio-
gráficos da musculatura facial. 
Figura 2 – Médias de BIS por Grupos.
* p < 0,05 em G1, G2 e G3, comparando-se M1 e M2 em análise 
intragrupo.













Figura 3 – Médias de pEMG (dB) por Grupos. 
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Resumen: Nunes RR, Cavalcante SL, Franco SB –  Efectos de la 
Sedación Producida por la Asociación del Midazolam y la Cetamina 
S(+) sobre las Variables Electroencefalográficas.
Justificativa y objetivos: La cetamina S(+) es importante en la mo-
dulación del dolor en pacientes quirúrgicos. Este trabajo tuvo el ob-
jetivo de evaluar la relación entre los niveles de sedación producidos 
por la bajas dosis de cetamina S(+), como también las variables del 
EEG: BIS, SEF 95%, pEMG, tasa de supresión y presencia de brote-
supresión. 
Método: Treinta pacientes de los dos sexos, con una franja etaria 
entre los 25 y los 50 años, que fueron distribuidos aleatoriamente en 
tres grupos. El grupo G1 (10) recibió cetamina S(+) - 0,050 mg.kg-1; 
el grupo G2 (10), cetamina S(+) – 0,125 mg.kg-1 y el grupo G3(10), 
cetamina S(+) – 0,250 mg.kg-1. En todos los grupos, la cetamina 
S(+) fue administrada por vía venosa. Todos los pacientes recibieron 
0,08 mg.kg-1 de midazolam por vía venosa 10 minutos antes de la 
administración de cetamina S(+). En cada grupo fueron evaluados 
dos momentos: M1: antes de la administración de la cetamina S(+); 
y M2: después de la administración de la cetamina S(+). En los tres 
grupos, se evaluaron los niveles de sedación y las variables del EEG: 
BIS, SEF 95%, pEMG, la tasa de supresión y la presencia de brote-
supresión, antes y después de la inyección de cetamina S(+). Se 
utilizó ANOVA para medidas repetidas y valor de p ajustado para 
comparaciones múltiples por el test de Tukey. 
Resultados: Se registró una disminución en las puntuaciones de la 
escala de alerta sedación en los tres grupos en los momentos M2. 
Las variables del EEG arrojaron una variación significativa en los tres 
grupos al comparar los momentos M1 y M2 tanto en la pEMG como 
en el BIS (p < 0,05). 
Conclusiones: Los niveles de sedación se correlacionan de manera 
significativa con el aumento de la dosis de cetamina S(+). Sin em-
bargo, los valores elevados del BIS pueden haberse reflejado en el 
aumento de la pEMG inducida por la cetamina S(+).
Descriptores: ANALGÉSICOS: Cetamina; MONITORIZACIÓN: ín-
dice bispectral; SEDACIÓN: profunda; TÉCNICAS DE MEDICIÓN, 
eletroencefalografia.
